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For the p町 poseof studying on craniosynostosis, the fused anterior fontanelle was 
enlarged and histological examination was performed, and then author has been studying 
a new trial on this operation. On the other hand, fundamental studies on the regeneration 
of rabbit skull after the craniotomv, in which a small burr-hole was made and the 
various kinds of modelling or mouldinεbone εrafts were buried. And the results 
obtained as follows ; 
1) Simple skull defect up to 3mm in diameter, can be repaired within 70 d山川 h
regeneration of bony tissue growing from the edge of the skull defect. 
2) When the moulding hone grafts were used with modelling material of a sodium 
alginic powder, early hemorrhage from the surroundings of the operative area was hindered. 
However, the regeneration of bone tissue was comparatively postponed 20 clays aれぞrthe 
craniotomy, conpared with that using bone dust alone. 
3) When bonedust mixed with thrombin powder was utilized, the boneclust was 
absorbed within 30 days postoperatively. 
4) These modelable bone chips or particles, after wrapped or fixed hy granulation 
（“fixation in the connective tissue”） are connected each other hv branches of traheculae 
derived from the bed and turned gradually into bone tissue. 
5) The process of grafting bonedust mixed with Aron Alpha 川 EDH人【lhesi＼＇ピ
were dissimilar to other proces. The boneduat has not only absorbed, but remained, and 
wrapped or fixed by newly proliferated bone which holds and binds the bone chips in 
their original positions. 
6) In above fi¥・e transplantations, the earliest new bone growing had been on 
the stage of the modelling or moulding of bone graft with a sodium alginic powder, the 
following had been under the stage of the bonedust with thromhin powder, with .'¥ron 
Alpha, the autogenous bonedust, with EDH-Adhesivピ・
7) Alkaline-Phosphatase has been detected abundantly in Osteohlasten which appear 
on the bone marrow of transplantations bed with bone. 
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8) In repair and fixed hy Aron Alpha of cranial defect with the methacryric resin, 
no reaction was ohserved in the surrounding tissues, and gained thin curten in 10 days 
postopratively. 
9) In repair of dura defect, cooled and preserved fascia lata was used. Having heen 
cooled and preserved for 2 to 7 days, it showed a litle reacticn in the surrounding tisues. 
10) Transplanted fascia lata only was adhered faster than cooled-preserved fascia. 
11) They were sutured with the use of Aron Alpha. This method has heen easy 
to handle, and shown a litle foreign body reaction. 
12) The histological examinations were performed on the anterior fontanelle of 
same aged normal infant. Osteoblasts are seen in the area, hoth dure mater and anterior 
fontanelle, and that arrangements of osteoblasts are wedged in shape, and that osteoid 
tissues are not remarkable in the center of the anterior fontanelle. 
13) Diagnosiメ andthe effect of this operations of craniosynostosis should have been 
determined by craniogram, Electroencephalogram, E. Q. examination, and the circumference 
《ifthe skull. 
11) Author has been studying a new trial on operation of craniosynostosis, the 
fused anterior fontanelle was enlarged in 5cm×5cm, and then coronal and sagittal sutures 
were opened artificially. New bone formation could be followed by the invasion of 
osteoblasts from the bone margins, so silicone gauze was placed over the margins of the 
bones and sealed by a plastic adhesive, Aron Alpha. 
15) Author has thought of the etiology of craniosynostosis, that extraordinary 
development of induction, addition of alkaline-phosphatase, lack of germ, inclination of 
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術後 7 日：欠煩部の桶入•l't粉は lj_i（こ吸収されて．対i
介組織の即i嫡がri'しい．破脳膜，竹股の肥I＇／も強い．
術後12日：挿入付粉は桁ど消7としているが，結合組
織の別殖＇ I血管新生著明で一ー 部硬脳膜I両lζ付新作ー がjj





向家骨粉と25"-i>のト)rxliumalginate( Alpon）とを』： l い．（写真1I) 
の初fl'でね）合わせ，糊状となしたものを桶入し肉lU 術後30日 中i新£｜：が硬脳膜！日：ζ強く沼められ， 郎
的及び組織学的に検索し以下の1i!jh止を件た． 。l'f'I：総合を米している.li'l!IJ前般の肥厚はみられない．
術後4日：全体lζ添加骨粉は膨際し， 勾！ボ辺縁lζ'i'l' （’ffj'(l2J 
茅細胞と;Jt.（ζリンハf;)i, jl］形細胞の用殖軽度で姉－入n 術後初日：付制’｜・践しく，竹n癒合が充分行なわれ
初！t吸収されている像を示していえ，．結合組織のm嫡 ている像を示す．（’＇J真13J
をよ包め＜－＞.fi!l尚n・；・＇..骨l換の肥厚は市毛皮である.(''H奇 術後100日：完全な惜~I：癒合をポし／：j:／本と ω ｜引JIJ(:t
5，ワ！＇（ 27) 殆ど判然としない. ( '1-Ji’υf) 
術後12日 一層添力IJ'l'(f;j（ま膨｜絡し， 一部は州投下［ζ 5. EDH-.-¥dlw叶、e添加1・1・粉係入
拡散していく像を示す．充損した付粉は吸収され.*1i 米兎の必頂付lζ1~（it 3 mmの小穿孔を「，，り，これに「｜
介組織のWI稿者｜切に必められるが，何’新中は木だみら 弓（・1・1・mと EDH-A<lhe"i＇’ぜLE川 Illはn910, H川市＼.，・
れない. /:j床辺縁lζ宇j芽細胞を認めるがリンハfふ l' 1041 (Nitrile rubl町 l.D引mndurT 1 l'nlyi'"c"111te J〕
形細胞の明殖はみられなI.'. Jr更in：羽／J英の肥j字は光~しTこ そ全j）り介わせ’糊状となしたものを折l入しだ.I毛介比
均：｛ 1＇~で怖IYJである ． （守Ji'( 6) はi'I家竹粉 llこ女、Iしト：DH－.礼clhe、1、！





一部認められる. ('IJ.真7) 術後12日：充領したnmは殆と l吸収されていない
術後50目：，n’欠損部のうで域l乙Fつでi'l新作。が行なわ が，結介織のWI~自が中干皮みられる.H新，，，が附悩IJ)'.i1(!i
=! t . 完全な骨N:総合の状態になっている• I’＇'FJ°'f8.η ［こ 滞必められるが．什1~~0） 形成は·，，／（だ .t~められな
真28) い．（写点15)
日；j[,f:i'i')H三／j児う＇，・ <j ＇~ UJ (iJ') ピ 711 
術後20日 什新＇I＇がfJ心わ，；／L, J'rn人・i'J・j';jがようやく らゴ0I It（＇［：こltfiまり＇ fをこれは千1:i伶＇.＇.011から：m11t1'i：こ1’1
1吸収されてきている. ~：，＇ i{'I織ω川両1'[,l(( び：こ (it~IJi日JIり） UJ肥 ま－ ）てく；.・，， 1'家’1・1・nt;iJ;・n人ωみでl士，品＇i{'I織u;J＜／蝉l
，，刈附乏である． が強くなく， l吸収と fJitl ーが '1(~1iして行なわれており，
術後40日： n新／｜：が片｜リlであゐが，品＇ i(I織O)i1,"'/1j1＇［が ＇）ン F;:J;ド， l'lJI淵｜｜胞が多数，！c!.められ，’i'l'filr'I＇ヵ、お七
月しくなく．付波形成はイ、｜りJI¥立であふ.i'l"l'I：総｛'Iばよ い．しかし，アルギン椴,j;, トロンピンJくを添IJlした
だIi¥J}1していない． J払（；－（こは／ i\llll~illi'リが少なく， n:,'i {Tff~O;W/Wiによっけf.li
1;. Adht',iv《白 Alph:1－（＼・川川口、！日t('ll<ll<llt'I' i人）Jl u;t1.[tl]I吸収が行なわれでも.n:i'介織O>J<:"/jl［がこれに代
n「JHrn人 わソてい」4ことカ、ら’ nうdiiO＞修括正（士光Hir f」われ〆」
'h（＇足OJ'.i[J¥'i'i')；こ1'(i長；lm目IUJ! ） 、，｛~て，！
l'I，不・i'J，杉jとλn》11λ1，》lrnI :¥dhe,ivt孟 λlph:t－＜..＼川川口、lat＜白 うとifi総i位Fi'がJ整色l；される/til1i'1Jがあるωに対し．ア l・
1川引川円）を8: I O)',lftj {'Iで似じ，乾燥してl11•il形化さ ギン眼ぶ． トロンヒン木iぷ）Jl伊lでは，これがド↓l1・.ーさ：/L
れる1)ij（こ小穿イLiζ州人した．これを｜付11的処び品l布川；， るためにifil~~過 f','が 1,1.ttl] ょ；〕行なわれ• -'(·U)*,'i ＇~~. 1. 
的（こ検’ぶしたれ＇i~~次 0;/;11きlリib止を｛＇.・た． いH山！JIに什新＇ Iーが完 （－9一るもωと桝釈される． El>ll 
術後4 日：州人·J・HJHまばらばらで附と｜吸収 i's~lて.t; Aぐll1e,ivt•, . ¥rり1..¥lphaを添加したi'附）をJ1fi人した伊I］：こ
らず，が，｛；－織UJ)i，＇川1＇［も，：.gめない． ＇）ンパ球， l'J修制IK'! オ・＿；（，）て（：）：，什？？）ω｜吸収はいずれも；l.[く， Wz収が・，＇； j)i 
が／:jI本辺似に限定i'sれて1!i相変｛J’(i:していふ. li1~1/i<ili＇~）と なわれるだけで云OJI!I(こlil'i'¥’料i'I＇ーが起こ’ J’c.J,n人し
ω総ねなく，！山I＇／も，:.gめられない． アニ・JH!h'.:UJもωが総介していく像をつl：している．し〉・
術後12日： 'iJ'f:}j（士三ωまま伐るが， 1,:1.、；こ松nし1[1 も： 1:1f11がドll.11 ：さ~l;; lil1’1jカ、わるυJ（土，アルー ドン内空よ．
：こ1f1l'i'r新＇I＇.そ，＼.｛，｛め -0. ~：，＇ i{'i織UJ!f/Yj1'i も符｜りlでない． 1) 卜口ンヒン~－＇.i：ぷ IJ11W1J と Iii］じであると Jうえられふ. .-¥n>1 
ンパJ求. l'JJI~制1111~~は好i ど，w:iうな l '・ ['lj'.,'¥ lり） ミlph日そ！： iii~ IJWtる｜僚に（士 λ1け1主1，》haOJ唱力、t-すきふ
術後20日： ιi'J粉判111:0）憾.nが強く起こり， 1r1.'1＇判i'I: と以1ち， :i : Iえは I: I uJ',1;] {'Iでは州人’i'l'f.lj;うi浮き
と ！ Uこ ni￥~そ JI予IJ.＼；；する：こでふ．川 IJi近li';)u;I配~.／＇」（土 ＇iii ：ご』氾 ｜／う（'). '[ 
y〕な（】． tiなわれふだけで. 1l~i こ・n·n癒｛＇！ (IJll',:！り！な.i!I Jくさせ亡
術後40日・什尉i1U土ないか，州人しだけmが'i'l"l'U怠 しまうj¥:i[l1’M、あ；：， ＇：与えられた．
：；－をオぐしてきている. li1~ ／ li制限と u J ！~~li•I附引こ （r(1す心 'iJ＇；くHH抑lを除いた以 1・.60；／；＇／どによる ・i'J・f.iJ,n人では
カ（， -;:o;I］巴／＇／（土，，どめてハない． ア1〆ギン向者」くを添IJlした WIJがi1lもi,1< :i'l"l'I：癒｛'li'J（起
CT¥ :chi 小 J,r; こ：〕，次いで卜口ンヒン ,j；添IJlWIJであ：） .九dht'、i¥T
n欠ti[l!iO>・i'J' j'.Ji1I ：は／：j:q(OJ.l.U~：~より llfi まり．次いで 礼lpha-(¥・a11叫 n・lateをiぷIJlした{JI］では iJjコれと )'1－：ゅ
うく北 i/(i;OJ~：，＇ i{'i品l[fi~O>lf／州ii企び｜ーとして li1~lli<lll＇）＇.＇.；ζJ：る tと つだ什判1怠｛'j'UJl1吋 I  ~·す ；：， が．｜’ 1 家什'i'J"f.iiu ；みを州！人
!lわれる什新＇ I＇ー像が i見われ，i'.i 1liこl1JWi」lぷにおい した W1J,J~ !Jも1< ・J'j’'i'U恵介在米仁 EI>H.¥dhc、l刊号t
-c. il’OJI吸収と羽i'Iー が行なわれてn新＇I：は！日：こ進み． IぷIJlしだ{JI］ではlrも什刊総｛'Iが低L之されふが．礼ro1
i·i:i伶70 川でうく似庁l\1氏i」」：こ nn1窓 ：；－が，：.~.められるに雨 入lpha'fiぶ）Jll－~－i.jよりも「仲J拍・！f'I吋附坊であω．
心. !Ji；こ卜f:j後 1001にでつてプ己ノI刊とi'J・nf会｛'Iカ（Jl';i1li:さ れ3J([ UI川！i市；，：－レンンJ,n人
れてくる． 宋1;¥!,0J¥ij[JfrJ'J・：こ1＇（作：1mm(IJJトヲイLをf'I一製し．これに
1'’本i'J'f:lijrl人（:t, 欠tiWlliこ光射したIi~＇.に． I)ンハ l!ll'1＇市｛；－レジン It.¥Jili＜＇イ寸レシン l在イ山川して川1'5
f;f;, I' J IIラ制 Ill］包·：r,cが， l~めらiLるカi，アルギン内生.1－：，トロン (J) ） 勺アウ l)，，.ートをf'I~） ’；~~イL;\i；：ニーιωままあたそJ
ヒンJくそ添IJlした'i'l'fけではうくfrl日HIO)/l¥lflが好iと＂・包めら さぐと1、う＇Iiでf!liJ1)1し， -cu)I山1定（:J'.(1／らりなわなか’J
れていない， ・j']'f!iOJI吸収！土｜’｜家'il’j')iu；みでは術役I~11 た． ιl'Jl＼＇.ば年lj脱してあふωでl]'Jl国：こで純従しだωみで
からI没収j/i,¥f'，『がljfiまるが．後2行（士三一，：／cよ！） 1.く， /.Ii おふ．これそ111山内山び利l織刊内：こ険取しだ払＇i'A＇.次ω
後 I1から 71；こ｜吸収過fi'が1れまっている．品げ'lf:l織 filき19i~止を i'.Hこ．
りW1~i1'iが伶 2 行で片しく．｜’｜米i'HlioJみでは比較｜下J~iで 術後4日：／：j:Iよi」Hitiこはιi'l'l・品｜｜胞をM.！める. 1）ンパ
！史である． ιi'l・新／｜ーはアルギン椴~（／，ぷIJll'f'J·将）を州人し fニ レド. l'J杉細胞ωμ判をみると JI＇；こ. li1~l]i<!JI提 U)lj['._!)'j（を粁
UJがMも1,.く， トロンヒン~（i.G/Jll'i'J" 杉J, I’｜家'i'J・nm1,n ！も出める．














105川 4)120) 121) 123). 著者は乙の即日与'fl.frレジンを小穿孔
［ζ用いても充分使用にたえ，大欠損部のみでなく小欠
損部lζ用いても極めて有効であると考える．更にこ
の即時重合レジンとJf＜＇ζr'！家什付片を人ー 欠損部＇ C:fC 






























































































































ということを Barth121 A xi;‘ 












萎前t'ilJ, 'I ：者保j改築 1111. 機能的改築!!IIに Jfげられ，~誼
生がりなわれるωばもっとも条れかそろ d JてHるH年で












































































































































EDH-Adhesive8l10l17l45l ＇ま Eastman 91〔JAdhesive 
(Methyl-2・Cyanoacrylatemonomer) tζ蛋白質と化学結
合する DesmodurT (Polyi蹴 ynate），さらに可様性，
弾力性を附加するためにニトリル系の合成ゴム Hycar
1041を混じた3種の混合材料で，太田94）（ζよればR川、－
tman 910 Adhesiveと H川町 1041は 1: Iの重量比
で混じ， DesmodurTはとの両者を架橋するものとし












































































































1；，卵膜，引＇JI日、＇ I州i｝なとか検l付された．て(JJi仏化 第 1章頭蓋骨形成異常に関する研究
j’物f臼斗イ料として月Jいられるように預り， Ingraham 2.J"¥ I節 紡 』百h
よ 1-¥;idn川らはフィ 7 リンフィルムをIlいだが， f栄作 >iJ（蓋付は1','f:l＼，’人状iri'I. 1凶状縫i'I，人~.r:縫合，
ふ的~~－で断とω 惣 （（なく組織も少ないと ifべている 鱗状縫合はIi:に分断tしており，大泉l"J，小泉flリがlltW






があ～.x. IJ易i＇泌tf恥lんで牧UJJI＇~ としこれをクロー る．
i、U史化し7こ（｝九1メ！ト；：＇＂＇！士｜刻 i'il1愈、｛'I釘1IJ';・: 
i勾綿強化！僕としてHJいら才Lて1.＼ナこもωであるか，これ してt，，』，それ（こ（













早くて ~.5 :h月， I 4ド7ヵ月という症例があるか， 本
疾患の病態像から子術は早期IC{jなう程幼県がある


























































Alkaline-Phosphatase 16.0u. Ca l 1.9 mg/diである． 頭















日，身長~6cm. 頭囲33an. 午後 1 ヵ月頃より視力がな 迄続くも服用しだ薬剤はない．妊娠4ヵ月頃より妊婦
υω；こ気付き， 5ヵ｝J tJl大泉門が閉鎖してυるωそ折 レコ体重殆ど明i加していない．
摘される．味気Ritf'I'コ，；＇.：：＇.めていない． 主訴・人；泉門閉鎖
身体所見：次養rji凡なP｛＿必読はすで付、；こ小さく，尖以 現病歴：庶似10ヵ月；こて：IH.Hi生時体重3000日‘




色素霞IO.;g 1dl, JiミI血球数.'i/¥J×101. I’l血球数4-100.ll 他の胸腹部ば正常で＝あっ， ?;J能も EQ80である．
消主Ikal ine-Pho,phat；同二0.2u.,C.1 10.5略／di.頭部レ 検査所見：頭蓋レ線’与て大以門郊の閉鎖と欠状縫合
似’Jfでは大泉11~ 0.5×1 .Oan o）開｛fーをぶし．指圧痕など () Jl~長flをl認める．血液検－－~で血色ぷ量 ll.9gldl, w曲l
認めない．脳波検併では Spindle'lateであるが他に主主 球数HOx104., j' ｜血球数13100，凶l治蛍i'J6.3g/dl，血
!{J;;'r~uノ出現ごし／di差も必めない． 消ぐ‘IJO.Omg/dJ，λlkaline-Ph1 
症iJI III IJ司iJlで［士特：こ3宅状I皮，は見Hiし？守なl)( V貞291.
噌：：：－.Y.f. l~Y7 ヵ月 .) 3節下術fj法
母の既往歴：幼時ょっ片忠なく• :2~ J'H年｛こ ~3,j"OJ健 I) T 術前処i笥
1友ナ二男 f-と私＇i断.:23 )'"ll!j ：こ ~I 子を： I ＇，内， ~7 {ll!j：こil 1治検~t：こより術自iJの状態を l王：ま rE常に 1iliiJ'. してお
り己をi(f:IV1くする． く．麻酔は全身麻酔でfjなう．
家族歴：両視に捌戚関係なく，外地lこ尉（Eこしだこと わ f・H'( 
もなr.'.m1 t1土品Iiで尉｛Hrで全く健康でj;[J能も LE 仰｜弘似lとし．手術台をやや傾斜させI.I本を凶ト：こ｛：j
7誌であふ． ｛＼（！こする．




状態であつだ. LI＼附l!j体現2500g.身k!San, liJ側 代易であるので開創鈎を装着するだけで鈍的lζ行なえ
:29.501. －！ヵ }j頃ょっ先天性股関節脱臼を指摘され治 る．
療を芝けている. j不伊発作ば：1午後，－，包めていない． lー ’t'J限切除
身体所見：頑附：Jtiふcmで尖頭以菟をぶしている．知 次でけ膜を1f1j1線｜で切り，これを切除するが，こω
能は Eq30. Il」球は凶j側JI；桝l¥t突I¥があるが，限球振 際刷、可広範聞に少くとも 8×8cm大の大きさまで大以
倣必めず. {.j光反射も r1:・mで，1',;:, • 1'~1部を 111心として切除し， Yi！こ付切除を行なう部より
検査所見：頑義レ線ワでは人；＇；，~門，-t.ノ·c:1~：こ閉鎖して 3an以上r!J広く骨棋を切！なサる．これは後述する如く本
いる．血液検r'tで亦lit£求数150×104，ドlfl球数7200, 1'.dぶには切除件端よりの件再生が比較的'rl.!O]Iこ行なわ
lfl色ネ最 1.fJ戸勺I. lit消蛍｜’I7 . lg 1dl.血消 Alkaline- れるだめであり， fの予防（こ役1'1:t，こせるだめであ；；，. 
Ph・＇Ph"t""'16.0 u. l.ι＇¥J.9mg.'dlであふ．脳波ではいl :;, 怜切除
ら特別なi町見を，Jミさ七＇・ . 人；＊門部より外側:2.0crnuJ{1'f.筒iこ開頭手術mの穿頭
症例 IV k¥{ つ．リ.:If. 1ヵJj 什錐で穿必孔を作り，これより Luer氏骨量ft子を用い
母の既往歴：幼｜時より仇むなし '.2'.2{1!j（ζ22十ω他 てi'l・を噛りながら，大泉門部を災状縫介，冠状縫{Ju
！おな男子とが↑附.21 -{11'1'1 こ ~Ifを／＿！：＇，川. :Cfi才時；こ忠 方向lζiilって鉱大していしこの際’｜すと附附l契の癒石
川を!fl：似する． . があるωで側脳l伎を領傷しないようにn必以く fjな
家族歴：［~1i 観：こ /liJ1戚関係なし外地（（l,1}(J:しだこと う．人・米門部を5.0×5.0anの大きさに拡大し作製しで
も－：； r. • :n 1 f争はMiで羽f.1c2 -Yにで全く健l,}i－；.：匁l能ι ：から，冠状縫合部にrjJl.O～1.5cm,l之さ 3.0～3.5佃の大
＂~常である． きさに什切除し．次で災状縫介部をr1J1.0～l.5佃. l< 










































症例 I 術後 9 刀 ｝］で頑IJ~41.5cmとなり，知能はEQ
501（改善されてきているが正常児と比I絞して劣る乙と












































症例l 川で（ :t ，大·!,jt 門部：こ刷、＇jする部分で，判’＇i~νノ lt:
J主強く， 部ーlこI塑1；［線維があ：1. 1/1央部l乙既に化n形
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！？比がみられる. 1 'J.真：！.） I 




Ii.輩付朝伝；1J,・r. ~長は枚以症と呼ばれる ~l失jよlU 1 85 1
;1・:: Vire l川、が初めて，lL.!・1£し， Cran問tenり掛の名称を
あたえている． しかし，~！［ぷv.Jf:k; 'I~という意味はやや
イ、J峰、＇1と！ぷわれ. ~il議n総介li'1' c‘ranio、、＂、 ta州とい
うべきであると長arl川 Ingrahamcl: M.il、1.>1>・1）叩 ら
は述べている.（‘r.11i1 "1~11' "・ 〉くはぐranio't川、なる
Yi f:J、，（j欧米でー般的1cmいられている．







重要視してれに）Ji込山 I'.(I) riJ[ 1~，頭蓋 レ MPf，脳神経
学的徴｛氏を参考にしてMicrocephaliと心.11iu山山山川、
を鉱別するJjが l，；恥と考えられる.Vird、：owは Cr剖1-
i·•-kll• 川、による V!i造変形を分史i!L. I山
「 1
氏名 ！ti: i ＇.）＇令 ih’f ）~ : ( ·,11~~ ／吃I mg/<) 
T. T. i♀ SM unklar 12.0 
H. I ~ コふ:0.1 Microぼ phali 9.6 
J. K. ♀ 5M Oxy印 phali
Y. ¥I. ♀ l YIM Brad1yc・ephali 9.9 
¥. I 合 6M ぬ：；q》he凡・eph.ili 10.5 
¥1. ¥I ♀ 日肘1 Scaphocephali 11.9 
九iK. .,;・ l、コル1 Brad1、町l》hali 11.0 
T. H ..会 IM Brachycephali 9.8 
!), y 会 6恥f Magic礼ephali J0.0 
T. K. 0 1¥1 泳三1ph《xephuli 10.0 
T. A. I♀ 6M 1 Brnchyじephali 11.0 
T. H. c; 7恥4 Mien附 phali
K. K.♀ ；， ~ν1 ( h1ceph.ili 9.8 






，ヒの t辻． 18日QI,[: じIllぞ721, Lannel《》nguぞ7:l）がζの
（、口Ill
療ω道をIJfjいたのである． ま だ，..＼ pert は I~験例とと
もにこれまでの1報告を~めて ：＼er山叩hal‘ is\ · n<lactylism




－般は彼の~を悩して ぐrcJllZ<lll 氏病と呼んでいる． そ










既 I,_ Oxycephaly. lうrad1ycぞphaly, Scaphocephaly, 
主1-P-t・問濃度 頑捌（cm) 脳波所見 E (,) 効il
1Kin日h Aー.u.lI術前－川1術後術前 術後 I術前術後判
ゴ：i.5 t 36.0 , 37.5 i百： 1E '.:5 ; 27 -
＇市・事 』1.0i 12.0 ~：ri，良｝i》l .iE :20 30 土
3・1.0 i 36.U 正 ，r 50 1 55 1 _ 
16.0 36.5 ' :l.O 30 35 ＇ ー
二0.:2 33.5 : 35.0 30 I sol件
10ゴ 39.5 1., i,:n目以 ,i: ：メl》1kぞ 25 50 I件
18.0 ! 'JO.s ! ,10.5 I iE .LE 2:; i 25 -
16.0 
18.8 38.0 38:; li後政｛i年＂雌 30135i-Spike Sp1 e 
19.6 1.:i 1:l.O j[ i 80 100 * 
~o.o l~.ll 16.0 ! j['. .iE 33 90 *' 
36.5 39.o I正 20 30 ＋ 
19.8 38.5 n.s ：~＂・ Hl:iiti j ＇~ Spike 40 90 * 
























































Rei配r は t‘ ru11w111仁川こそ（、rani《川 ll• 山川、ω光成Jl;•J.で
あり，他はすべてイ；全唱であるとも仰泊しているほど
である．
仁川llf 川 ll< 回t• 川、の遺伝については ι、 fflll/flll 氏術に代
ぶされるが，他UJ0j［，）；（師，；jl;'.liこおいても遺伝性，家政ti:
活ij＿：がしばしば何i告されている. Alison,¥'.・ I ｝川l、は
υ町田phaly’の89例1j18伊i]Iζ遺伝性を， 15例に家族￥1：を
指摘し， ( ;ordfln 1', French出｝ば~：aph•1cephal、の同胞
例， And引山l川らは父子例lを報告しているが．著者は
1例も家政n.遺伝性を認めていない．本邦では小i.I
































である．他の3例は泳：aph叫 ・ephali, Oxycephali, Pia-
















































































































tomieを発表し，更に Bennett,Keegan & HuntlSlは彼
の方法を改良し，後以部lζ約3αnを残して他は環状切

















ている． 更に Wan！司124）は Bauer14l の Zirkulare









そ して骨の再生態合を防Jf：する ，•：：＇.！＇ l hf二で切除骨縁をシ
リコンメ yシュで被覆し， Adhesivελlph.,-c，礼n、4，‘’










































た．更にその所見，及びilWl:倹 tt/Jx:r~＇ iから新にみ；1 ，』｜（こ





























































ある竹の新1：，，禿導 Inductionのw常発育＇， . ¥lkaline-
Phosphat日時の附加． I)壬Fl!f'f：の欠陥， T』ri口TI.tr'












た恩師問中忘 れn.lltz びに i白i.tii術講自iliiこ『i1！ん で ！~~j
の怠を憐げる．
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写真 1 符欠損例（術後60日） 写真2




てきている ×100 H. E.決臼
·.~：  . ~＂＂：？！！ ~‘ 
写真6 アルギン酸末添加骨粉桶入例（術後1211)
車内合織のm殖強い ×100 H. E 染色





































写真17 レツン板揃入例（術後15日） 写真18 レジン板挿入例（術後50「I)
レジンの周聞に被服形成あり 被膜即：く形成されている




している ×100 H. E.染色
真写21 冷却保存筋膜移植（術後30日）
冷却保存7日の筋膜移植，被膜形成みら
れる ×100 H. E.染色
写真23症例I 中心部で線維組織のrl1t乙化骨形
成がみられる ×100 H. E目染色
写真20 冷却保存筋膜移植（術後7日）
冷却保存15日の筋膜移植，肉芽組織の士自
殖強い ×100 H. E.染色
写真22 正常人大泉門1:1心部
Osteoblastenがくさび状lζ 硬脳膜中lζ入
っている xlOO H. E.染色
写真24 症例E 化骨強く Ostt"<ihL"tenの増殖著
しい ×100 H. E.染色
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写真25 疲例ur 左側u：骨梁を認め Osteohlasten
が強く増嫡している
×100 H. E.染色
写真27 右側アルキ、ン酸末添加骨粉挿入， 左側穿
"i'l"-iL.姉入した骨粉は膨降してきている
（術後4El) 
写真29 症例IVの術1・1 大泉門閉鎖し，矢状冠状
縫合も癒合している
写真26 症例W H葉線骨形成がみられ化骨形成が
一様に冗進している
×100 H. E.染色
写真28 右側アルギン酸末添加骨粉挿入左側穿
骨孔右側は殆ど母床と区別つかないが，
左側は依然として母床と区別っき陥回し
ている （術後50日）
写真30 骨欠損部の巾央lζ新たな化骨を認める．
一部周囲と癒合している
